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Book Reviews
Anderes als das bereits oben Ausgeftihrte: Selbstverstiindlich ist, dass AuGenpolitik und
damit auswiirtige Belange und Interessen nicht in willkdirlicher Weise instrumentalisiert
werden dtirfen. Insoweit missen sie tiberpriifbar sein. UDbrigbleiben muss indes ein
groztigiger Interpretations- und Handlungsspielraum. Minutibse, rigide Uberprilfungsmasthibe mtissen vermieden bleiben, wenn man die Auswiirtige Gewalt vor dem Kleinklein des innerstaatlichen Rechtsstreits bewahren und bewusst stark belassen will. Dies
bedeutet kluge Zugestiindnisse (judicialrestraint)an die Exekutive, die innerhalb dieser
weiten Grenzen zu verantwortungsvollem Handeln aufgerufen ist. Das Grundgesetz traut
ihr dies zu (Artikel 59, 32); die Praxis der Bundesrepublik Deutschland scheint es zu
belegen. Dass der Hauptthese des Autors diese Gegenmeinung entgegengesetzt wird,
iindert wenig am Wert dieses hervorragend geschriebenen, in vielen Passagen mehr als
ntitzlichen und insgesamt lesenswerten Werks.
Ingo Winkelmann

Angelika Emmerich-Fritsche: Vom V8lkerrecht zum Weltrecht. Bd. 13 der Reihe
Rechtsfragen der Globalisierung - Duncker & Humblot, Berlin 2007, 1204 Seiten.
With this voluminous work - a post-doctoral thesis (Habilitationsschrift) submitted
to and approved by the Law Faculty of the University of Erlangen in 2006 - the author
undertakes the difficult task of tracing the development of international law under the
impact of globalization from an exclusively inter-state law into a World Law and at the
same time presenting the concept of a World Law as distinct from the traditional concept of international law. A short introductory section (41-50) setting out the overall
theme of the book, i.e. the need of a globalizing world for a World Law, and the course
of the following comprehensive analysis is followed by six parts dealing with the (1)
state-based order and the "globalization of life conditions" (51-89), (2) the foundations
and the typical characteristics of international law (90-187), (3) the foundations, the
typical characteristics and the "doctrine of World Law" (188-458), (4) World Law as
the Law of Humanity (459-572), (5) concepts of the constitutional World Order
(573-585), and (6) analysis of the developments of traditional international law into a
World Law as reflected in teachings and practice (688-1035). The seventh part presents a summary of the results and the conclusions of the preceding enquiries (10361069). Short overall summaries in German and English are added. The author has
covered an immense volume of literature, as witnessed by the over 100 pages long
bibliography.
Parts three to five are the most interesting and - to some extent - the most challenging. Here the author attempts to tie together the observations and propositions of the
fairly large number of analysts from various academic quarters regarding the nature and
effects of globalization on states, societies and the international system. The author's
conceptualization of a World Law as the Law of Humanity is based on her conviction
that traditional international law is not adequate to serve as the legal order of a globalizing international system, which means that the international system increasingly loses its
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traditionally solely state-centered character and embraces a growing number of non-state
actors ranging from international organizations, non-governmental organizations,
multinational enterprises ,to the individual. In the course of unfolding the notion of a
World Law the author relies on a transdisciplinary approach to the discussion of a prospective new world order, i.e. starting from the basis of legal scholarship she relies on
the contributions of political philosophy, political science and sociology, as well. Those
who have followed the academic and political discourse on how to define globalization,
what its effects are on the structure of the international system and whether and to what
extent the traditional concept of the state and its singular role in international relations
has changed will not find revolutionary new insights and/or answers to these questions.
But undoubtedly, the reader will find the attempt by the author to develop a coherent
doctrine of a World Law, in which Kant's notion of the "Weltbiirgerrecht"plays a major
role, stimulating and challenging. On a more critical note one may ask, however, why
the author found it necessary to give such an extensive introduction on the basic notions
of the state and the foundations and principles of international law (parts one and two).
One could safely assume that readers who turn to this book would already be quite well
acquainted with the contents of parts one and two.
Jost Delbriick

Walter Frenz: Handbuch Europarecht. Band III: Beihilfe- und Vergaberecht.
Springer-Verlag 2007, 1130 Seiten.
Anzuzeigen ist das Erscheinen des dritten Bandes des insgesamt auf ffinf Biinde
angelegten Handbuchs Europarecht von Walter Frenz. Bemerkenswert ist zuniichst, dass
der Autor neben zahlreichen anderen aktuellen Verdffentlichungen mit Schwerpunkt im
Umwelt- und Europarecht seinen im Vorwort des ersten Bandes selbst gesetzten Zeitplan bis jetzt eingehalten hat: Nachdem der erste Band zu den Grundfreiheiten im Jahr
2004 erschienen war (Besprechung durch Joachim Schwind, GYIL 47 (2004), 979),
folgte zu Beginn des Jahres 2006 der zweite Band zum Europiiischen Kartellrecht mit
beachtlichen 871 Seiten.
Der nun 2007 von Frenz vorgelegte dritte Band widmet sich ausschlielich dem
Beihilfe- und Vergaberecht, also dem groen Bereich des Wettbewerbsrechts der
dffentlichen Hand. Die Bedeutung dieser Rechtsgebiete nicht nur ffir ein systematisches
Verstiindnis des Europarechts, sondern vor allem ffir die Rechtspraxis kann nicht hoch
genug veranschlagt werden; entsprechend hoch dtirften die bereits vom ersten Band
geweckten Erwartungen der Leserinnen und Leser sein, wie Frenz sich der im Einzelnen
stark umstrittenen und aktuellen Thematiken des Offentlichen Wettbewerbsrechts (fritih
zu diesem Begriff etwa Utz Schliesky, Offentliches Wettbewerbsrecht (1997)) stellt. Um
es vorweg zu nehmen: Die hier schon ffir den ersten Band ausgesprochene Anerkennung
ffir Konzeption, Darstellung und Durchdringung des Stoffes muss ffir den dritten Band
nachhaltig wiederholt werden. Es ist ein umfassendes Werk zum Beihilfe- und Vergaberecht erschienen, das dank streng systematischer und logisch-didaktischer Darstellung
dem Leser eine bisher einmalige Mdglichkeit bietet, sich in diesem unfibersichtlichen

